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  A 48－year－old woman was admitted because of a huge abdominal mass which was later diagnosed
as retroperitoneal cyst through the examinations such as DIVP， barium enema， retroperitoneal
pneumography， aortography， venacavagraphy and 99mTc－DMSA renal scintigraphy． The compres－
sion over the lower pole of the right kidney was remarkable on IVP． Retroperitoneal cyst was sur－
gically removed．
  Histologlcal examination revealed the serous cyst without malignancy．
  Fluid containedi in the cyst was clear and submitted to the biochemical study．
  This is the 14th reported case of retroperitoneal cyst in Japan． A discussion was made on this

































数4400．血清生化学所見；s－GoT 41 mu／ml， LDH
234皿u／ml， alkaline phosphatase 45 mu／ml， total
bilirulin O．4 mg％， albumin 5．8gm％， total protein
8．O gm％， cholesterol 188 mg％， uric acid’4．1mg％，
glucose 79 mg％， inorganic phosphate 3．lmg％，
BUN 10mg％．電解質；Na 142 mEq！L， K 3．6 mEq
／L，Ga 9．6mg％， cl lo5 mEq！L．肝機能；GPT ll































































         組織検査はFig．8に示すように嚢腫の壁は1層の
        扁平上皮あるいは立方上皮でおおわれている．問質は
        線維性組織とわずかの血管を認めるのみで悪性所見は
本邦における漿液性嚢腫症例（後腹膜腔内の）
1報告者発表年 年齢 性別 大  き さ 発 生 部 位 主 訴
1 八  木  ら 19593） 27日 女 嚢 腫 5 コ 不 側不    明
2 高  野  ら 19594） 41 女 4，000ml 左 全 身 倦 怠 感
3 伊  藤  ら 19595） 60 男 8×6×5・5Cm不     明 不        明
4 楠 19616） 49 女 不     明 不     明 不        明
5 馬  場  ら 19627） 26 女 1．6kg 右 右側 腹 部腫瘤
6 井     上 19628） 49 女 不     明 不     明 不        明
フ 坂     本 19639） 45 男 2，000ml 左 左側 腹 部腫瘤
8 r小  川  ら 19641D）不明 不明 不     明 不     明 不        明
9 松  井  ら 196711）53 女 小 児 頭 大 右 右側腹 部腫瘤
ユ0 中  村  ら 196912）28 女 4309 右 右 下 腹 部腫瘤
11 橋  本  ら 197013）25 女 4kg 左 腹        痛
12 阿 世 知 ら 197014）45 男 3，000m1 左 腹  部  膨  隆
13 三  島  ら 197115）45 男 200m正 左 腹  部  腫  瘤







Fig． 2． Barium enema．
331
Fig． 3． PRP
Fig． 4－A． Aortography Fig． 4－B． Aortography （delayed phase）．
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Fig． 5． Venacavagraphy
                Fig． 6－A．
99mTc－DMSA renal scintigraphy（early image）
               Fig． 6－B．
ggmTc－DMSA renal scintigraphy（late image）
Fig． 7． Retroperitoneal cyst
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  ぬ  セい  
  Fig．9． IVP
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